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2 ． 1 　旅行目的地に対する事前知識と目的地評価の関係性










識である、と区別される（Alba & Hutchinson, 1987）。
　一方、消費者による「評価」は、サービス産業の企業戦略を考える上で重要な役割を担い（Wang, 
Lo & Hui, 2003）、競合他社との差別化を試みる上で測定不可欠な変数であると言われる（Barnett, 
Jermier & Lafferty, 2006）。事前知識は目的地評価に影響を与えることが検証されていることから




2 ． 2 　目的地評価とロイヤルティの関係性
　するスポーツを目的に旅行するアクティブスポーツツーリストの目的地ロイヤルティを高めること
が、スポーツを観光資源として旅行者誘致を試みる組織にとっては重要であると指摘されている
（Alexandris, Kouthouris, Funk & Giovani, 2009；Kaplanidou, Jordan, Funk & Ridinger, 2012）。ま
た、旅行目的地に対するロイヤルティが高いアクティブスポーツツーリストは、他者にポジティブな
口コミ意図（Chen & Xiao, 2013）をする傾向にあり、その口コミ行動によって潜在的旅行者の旅行
欲が刺激される（Reid & Reid, 1994）。Petrick（2004）は、ツーリストの目的地ロイヤルティを向上
させるためには、目的地評価を含む知覚価値を向上させることが効果的であることを指摘した。加え












質問項目には目的地に対する親密性（Artigas et al., 2015）と専門性（Gursoy & McCleary, 2004）、
目的地評価（Sato et al., 2018）、目的地ロイヤルティ（Yoon & Uysal, 2005）を使用した。質問項目


















4 ． 2 　確認的因子分析の結果
　表 2 はスポーツツーリストの目的地に対する親密性・専門性・目的地評価・目的地ロイヤルティの
各要因の平均値（M）、標準偏差（SD）、因子負荷量（λ）、平均分散抽出（AVE）、構成概念信頼性（CR）
を示している。確認的因子分析の結果χ2/df＝1.71（Bollen, 1989）、CFI（comparative fit index）＝.90
（基準値≧.90, Hair, Black, Babin & Anderson, 2010）、TLI（Tucker-Lewis index）＝.90（基準値≧.90, 
Hair et al., 2010）、RMSEA（root-mean-square error of approximation）＝.09（基準値≦.10、Browne 
& Cudeck, 1993）の適合度指標が基準値を満たした。収束的妥当性を示すAVEは.48～.69と基準値と
される.40（Verhoef, Franses & Hoekstra, 2002）を上回り、信頼性を示すCRは.74～.92であり、基準









することができた（Fornell & Larcker, 1981）。以上より、本研究で用いられる 4 要因の妥当性と信
頼性が担保され、次の仮説モデルの検証に進んだ。
表 3 ．各因子のAVEおよび因子間相関係数の平方の比較
4 ． 3 　仮説モデルの検証
　共分散構造分析によって仮説モデルを検証した結果を図 2 に示す。モデルの適合度はχ2/df＝1.81
（Bollen, 1989）、CFI＝.90（基準値≧.90, Hair et al., 2010）、TLI＝.86（基準値≧.90, Hair et al., 2010）、
























































ことから（Buning & Gibson, 2016）、今後の研究においてはスポーツ活動における関与に関する項目
を用いた多次元的な検証を試みることが必要であろう。
7 ．本研究の理論的・実践的意義
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　Outdoor sports are considered essential for Japan’s experienced-based tourism and its outlook is 
promising to revitalize regional areas. Although it is crucial to expand the information flow, 
however, how and what information attracts potential sports tourists is unknown. This study has 
focused on domestic winter sports tourists’ information search based on their prior knowledge of 
the destination, the destination’s reputation, and their loyalty for the destination. 90 questionnaires 
were distributed and 76 valid samples were collected in Niseko, Hokkaido in December 2018（valid 
sample ratio：82.4％）. The data were analyzed based on confirmatory factor analysis（CFA）and 
structural equation modelling（SEM）. As a result, familiarity with expertise（H2）, expertise to 
destination reputation（H3）, and destination reputation to destination loyalty（H4）had a positive 
effect on the dependent variable whereas, familiarity towards destination reputation（H1）was 
rejected.
Keywords： information search, prior knowledge, destination reputation, destination loyalty, 
outdoor sport tourism
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